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(Director : Prof. Dr. Y ORIN ORI H1KASA) 
The operation records of the 796 patients operated on for cholelithiasis at 23 
hospitals situated in Kinki district from September 1975 to August 1976 were 
collected in order to know the present status of cholelithiasis in Japan. 
Although cholesterol stones in the gallbladder were so dominant as might be 
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表 1 1日石症集計症例 (1975年9月～1976年8月）の胆石の種類と所在部位
コレステロール系石 ｜ ビリルピン系石 i そ の 他
患者総数 胆安｜雌と総胆管｜総胆管｜胆安，fl曜と総日時｜総胆管｜胆蛍医l混と総/Jl~I 総胆管
796 
! 481 ! 75 上竺~··！ ~ ~ I 46 I 44 I 4 • 7 
586 155 55 
表2 胆石の種類と年令，性別との関係
伝ぞ令｜～29 13ト 39I 40~49 50~59 I 60～｜計｜ 男女比
男； 15 i 49 I 83 i 55 : 35 , 237 i 
コレステロール系石 ト一一一｜一一一一｜ トー一一一－ i I I 男：女＝1: 1.5 
｜女 I 36 I 59 ! 97 96 ' 61 ! 349 I 
男 I 1 I 10 I 9 I 15 I 34 I 69 I 
ピリルピン系石 I I i ｜一一一一一一 ｜ ｜ ｜ 男：女＝1・1.3
女 I 2 I 8 I 15 I 23 I 38 i 86 I 
その他の胆石ト町 ｜ ｜ ト2-i~＿！＿， ~I 男：女＝ 1 : 2.1 
女. ! 3 I 10 I 8 8 8 37 I 




みると3.8 1であり，欧米諸国の8～9 12iにはいまだ て，通常報告されている合併率にくらべれば低い値で












三段計 5戸戸両日51 I 96 ~ . 
ピリルピンl I . ! I 
系石 I 3 ! 18 24 i 38 . η I 155 
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